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大きく影響される(Allen&Antos 1988, Ataroff &Schwarzkopf 1992, Garcia&Antor 1995,
Obe50 1997, Nicotra 1999b)｡いくつかの雌雄異株性植物では､雌個体は雄個体に比べ成
長率が低くまた死亡率が高いために個体群の性比が雄に偏っていることが報告されている
(Bullock & Bawa 1981, Bullock 1982, Clark a Clark 1987, Allen &Amtos 1988, Obeso
el al･ 1998)｡これは一般に､雌雄異株性植物では､種子生産を担う雌個体の方が雄個体
に比べ繁殖投資量が大きいため､雌個体では繁殖コストが生じやすく個体間競争において
雄個体よりも劣位になるためと考えられている(Lloyd 皮 Webb 1977, Gross & Soule 1981,












生じる可能性がある(Lovett-Doust a Lovett-Doust 1988, Escarri & Ioussard 1991, Obeso






数報告されているFalinski 1980, Crawford & Balfour 1983, Alliende & Harper 1989,
Dawson & Bliss 1989, Takehara 1989)｡また､ヤナギ属樹木では雌個体において繁殖コス




1988, Alliende 皮 Harper 1989, Predarec & Danel1 2001, Dorman 皮 Skarpe 2002)や遺伝








































Fragment Length Polymorphism)法を用いたクローン解析を行った｡ DNA抽出の試料となる
葉は2000年8月29日に採取した｡各個体群で2000年の春に開花レ性が識別された全ての
個体から葉を採取し､そのうち抽出されたDNA濃度が10 ng FLl~1以上のものについてクロ






































Kolmogorov-Smirnov testは統計ソフトウェアStat view (SAS Institute lnc･)を用い､
















断面積(BA)の増加は大きく(BAニー10.53･ ln(N)+112.60, 磨 ≡ 0.9772)､中齢個体群(BA =






個体間の差はなかった(若齢:.P - 1.67, P- 0.8681,中齢:X2 - 4.04, P- 0.2654,高
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Number of individuals (hal1)
1 00000
Fig. 1･4. Relationships between the number of individuals (ha-I) and m?an basal area
(cm2). The relationships were shown for all the plants (a), and Sa肋∫achalinensis (b)









Fig. 1･5. Frequency distributions of stem diameter (hall) for females (a), males (b)
and non-flowering individuals (C) in the 3 populations of different ages ofSalix
sachalinensis. Solid bars showed number of dead individuals, which were identified
during 3-years. The number of females and males are the number of individuals that













Fig. 1･6. Relationships between stem diameter in 2000and the mortality rate (a),
growthrate (b) and newly nowering rate (C) in each of females (shaded symbols),
males (open symbols) and non-flowering individuals (solid symbols) females (shaded
symbols) and males (open symbols)of in the 3 population of different ages in SalLr
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Fig･ I-7･ (a), Relationships between the number of individual(ha-I) and the number
of 灯owering individuals in each of females (shaded symbols) and males (open
symbols) in which their gender was identified until 2002･ (b), Relation!hips between
number of individuals (ha-I) and the sex ratios at young (circle),middle-age (square),
and old (triangle) populations in Sa肋∫achalinensis during 3ryears. Dashed lines

























































Fig･ 118･ Relationships between stem diameter in 2000and newly nowerlng rates Of
each of females (shaded symbols) and males (open symbols)I The rates was calculated
from the estimated number of non-flowenng female and male individuals, where






けると考えられている(Gross &3oule 1981, Lovett-Doust 良 Lovett-Doust 1988, Dawson
&Bliss 1989, Delph 1990, Cipollini &Stiles 1991, Ataroff&Schwarzkopf 1992, Garcl'a










様に(Falinski 1980, Crawford&Balfour 1983, Elmqvist et al. 1988, Alliende&Harper
1989, Dayson a Bliss 1989, Takehara 1989)､個体群内に雌個体が多く性比が雌に偏って

















































Fig. 211. Experimental design of SalLr sachalinensis cuttings, which were grown
under different water level (highand low) and density (high and low)･ Female
cuttings (solid circle) and male cuttings (open circle) are arranged checkewise･
26







を秤量した｡さし穂の形状を直円錐台と仮定し両端の半径から体積(V=　7T ･ 25･ (R.2IR. ･
R2 † R22)/3)を求めた｡これらのデータからさし穂の体積(V･ cm3)と乾燥重量(DWlol…･ mg)
の回帰式を求めた(DWl｡18卜1 - 0･16 + 0･41 V, R2= o･9744)｡実験に用いるさし穂について
も植栽前に両端の半径を測定し､植栽時のさし穂乾燥重量を先の回帰式を用いて推定した｡
10月1日に全てのさし穂をプランターから回収し､主軸(さし穂) ･当年生シュート軸･菓･
根に分割した｡菓面積(A, cm2)は､葉を乾燥させる前に葉身の長さ(し, cm)と最大幅仲, cm)
を測定し回帰式(雌, A-1.40†0.67･ (L･W), R2=0.90,雄, A-0･80†0･68･(L･W),




+ DWsh.a, + DWIe8I + DW,.｡t)とした｡植栽時と採取時のさし穂乾燥重量から相
対成長率(RGR, relative growth rate - (ln (DWl｡.a._2) - ln (DYt｡.&L-I))/t)
を算出した｡ここでtは実験開始日から採取日までの期間(159日)である｡
またさし穂主軸における二次成長の相対成長率を見積もるため､さし穂主軸
成長率(RGRs, relative growth rate in stem- (ln (DY,.en) - ln (DW.otaH))
/t)を計算した｡推定されたシュートあたりの総菜面積(A.0.aI)･全集の乾燥
重量(DW.e&.) ･さし穂乾燥重量(DW...a.-2)からシュートあたりの比葉面積(SLA･
specific leaf area cⅢ2mg一一(-　At｡lL./DW.ea.))および菓重比(LVR, Leaf
weight ratio mg mg-I(- Dw."./DW...a卜2))を計算した｡さらにシュート軸部
および根の乾燥重量とさし穂乾燥重量の比率として､シュート軸重比(SWR,
shoot weight ratio mg mg-1 - (DVsh.｡./DW.｡tal_:))および根重比(RWR, Root



























Table2･l Mixed ANOVA table for the percent survival of
cuttings, which were gro-under the different water levelsand
densities.
Source of variance d.f.
1 1 1 1 1
(8　2　3　0　q/
















なかった(Fig. 2-4d, Table 2-1)｡ RWRは､雌雄ともに低水区の方が高水区に比べて高かっ
た(Fig. 2-4e, Table 2-2)｡ RGRsは､有意でないものの雌のさし穂では高水区で高く､雄
のさし穂では低水区で高い傾向があった(Fig. 2-4b, Table 2-2)｡葉重比(LWR)では､性や
水位の効果は有意ではなかったが､雌のさし穂では高水区でやや高く､雄のさし穂では低
水区でやや高い傾向があった(Fig. 2-4C, Table 2-2)｡比葉面積(SLA)は水位に関わらず雌
と雄のさし穂の間に有意な差はなかった(Fig. 2-4f, Table 2-2)｡
また､植栽密度に関わらずRGR ･ RGRs ･ SWR ･ RWRは雄のさし穂が雌のさし穂に比べ有意
に大きかった(Fig. 2-5a,b,d,e, Table 2-2)｡植栽密度の影響はRWRのみで認められ､雌
雄ともに疎植区の方が密植区に比べRWRが高く､特にその効果は雄のさし穂で顕著だった
(Fig. 2-5e, Table 2-2)｡ LWR ･ SLAは植栽密度に関わらず雌と雄のさし穂の間に有意な差












Fig･ 2･3･ Comparisons between females (F) and males (M) for the surviorship of







































Fig. 2･4. Effect of sex (femeals and males) and water level (high and low) on relative
grow.th rate (a), stem growth rate (b), leaf weight ratio (C), shoot weight ratio (d), root
weight ratio (e), and specific leaf area (f) of cuttings of females (F) and males (M) in Salix
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Fig. 2･5. Effect of sex (femeals and males) and density (high and low) on relative growth
rate (a), stem growth rate (b), leaf weight ratio (C), shoot weight ratio (d), root weight ratio
(e), and specific leaf area (f) of cuttings of females (F) and males (M) in Salix
sachalinensis. Date are means ( ± SE).
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さし穂の光合成速度は､弱光下では雌雄とも同様であったが､ 250 FLmOl ml2 S一.以上の光
では雌のさし穂の光合成速度が高くなりはじめ､飽和光量子密度(1500 〃mol m~2 5~りでは雌
のさし穂の方が雄のさし穂に比べ有意ではないが光合成速度が高い傾向が認められた(Fig.
4-6, F= 3.34, P = 0.0975, two-way ANOVA)｡また､有意ではないが雌雄ともに低水区の






Photon flux density OlmOl m･2 s･1)













植物では根の機能不全や成長停止あるいは壊死が引き起こされる(Sena Comes 皮 Ⅹozlowski






































ている(Bierzychudek & Eckhart 1988)｡このような雌･雄個体間のハビタットの違いは､
繁殖コストの高い雌個体がより資源が豊富でストレスの少ない場所を選択するために生じ




を選択するようにふるまうからである(Bloom el al. 1985, Seiwa 1998)｡しかしながら､
雌雄異株性植物において雌･雄個体におけるハビタットの選択とハビタットの資源量､さ
らにそれぞれのハビタットにおける資源獲得様式､この3着の相互関係について明らかに
した研究はほとんどない(but see Dawson 皮 Bliss 1989)｡
ヤナギ属樹木が生育する河畔では地形や堆積物の組成により､利用可能な養分･水分量










′Fig･ 311･ Reproductive shoots and vegetative shoots on a I-year-old shoot in
Salix sachalirwnsis.
Fig･ 3･2･ A I-yeaトOld shoot of SalLx













れノエヤナギSaJJ'x sachaJ)'nens)'s Fr. Schn.は温帯の河畔林で普通にみられる落葉性
の高木である｡開花は春で開葉とほぼ同時に起こる｡開花期は約2週間で､さらに2週間
後に種子が風によって散布される｡花は虫媒および風蝶で(Tamura 皮 Eudo 2000)､雌･雄
個体ともに尾状花序を主に1年生シュート上につける｡ヤナギ科樹木では､性は遺伝的に














































た｡等分散性をえるために､各データは自然対数変換(ln (Ⅹ † ■1))された｡
-'全ての統計解析にはJMP for Macintosh vcr. 3.2 (SAS Institute lnc.)を用いた｡
結果
調査地内には､雌246個体･雄85個体が出現した｡性比は強く雌に偏り､ 2.9: 1であ
った｡胸高直径は雄個体(mean±SE : 6.6土0.5cm, range : 0.6 - 23.1cm)に比べ雌個体(9.0
±0.3cm, 0.4 I 25.2cm)が有意に大きく(F- 14.5, P= 0.0002, one-yay ANOVA)､開花し
た個体では雌個体が雄個体に比べ大きな胸高直径をもつことがわかった｡各個体の流路か
らの距離は､雌個体(12.5±0.5m, 1.0 - 58.5m)が雄個体(16.9土1.4m, 1.6 - 58.4m)に比
べ有意に短く(F- 13.8, P = 0.0002, one-way ANOVA)､雌個体は流路付近に多いことが示
された｡胸高直径を共変数に用いた場合も同様の結果が得られた(Table 3-1)｡雌･雄個体
の地盤高は､胸高直径を共変数に用いた場合に､雌個体(0.62±0.03m, -0.24 - 1.91m)の
方が雄個体(0.68±0.05m, 守 0.17 - 2.04m)に比べ､危険率0.0549で有意ではないが低い
傾向が見られ(Table 3-1)､同様の胸高直径をもつ個体では雄個体が雌個体に比べわずかに
地盤高の低い位置に生育していることが示された｡しかし､共変数を用いない場合には差
が見られなかった(F- 1.1, P - 0.2875, one-way ANOVA)｡これは､地盤高と胸高直径の





体の方が雄個体に比べ有意に多かった(Table 3-2, Fig. 3-3)｡ 1999年･ 2000年ともに栄
養シュート数は､雌個体の方が雄個体に比べ有意に多く(Table 3-2, Fig. 3-1)､逆に､生




でも雄個体で多かった(Table 3-2, Fig. 3-4b)｡ 1999年･ 2000年ともに繁殖時期を過ぎ
ると､雌･雄個体ともに栄養シュートを脱落させ始めた(Fig. 3-3)｡雌個体は雄個体より
多くの栄養シュートを脱落させ､生育期間が終了するまでには1年生シュートあたりの栄
養シュート数は雌雄でほぼ同じになった(Table 3-2, Fig. 3-3)｡雌雄とも1年生シュート
の頂端部についていた栄養シュートが多く残り､中央部や基部ではほとんどが脱落した
(Table 3-2, Fig. 3-4a)｡このため､中央部や基部では栄養シュートの寿命は雌個体の方
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Months: April - November
Fig. 3･3. Seasonal changes in the mean (±SE) number of vqgetative and

















F M F M F M F M F M F M
terminal middle proxlmal termhal middle proximaJ
Fig. 3･4. Comparison between females (F) and males (M) in the (a) number of vegetative
shoots that emerged (open) and survived (shaded) until the end of growing season, (b)
number of reproductive shoots, and (C) life span of vegetative shoots (mean±SE) at three






とに大きな差異があることが知られている(Johnson et aJ. 1976)｡特に､流路に近い場所




































光合成器官への投資配分を大きくするか(Gross 皮 Soule 1981, Korpelainen 1992)あるい









(Allen a Antos 1988, Korpelainen 1992, GarcIJa a Antor 1995, Gross A Soule 1981,
Cipollini & Stiles 1991)｡このような大きな繁殖コストを補償するため､雌個体は雄個
体に比べより効率的な資源獲得様式をもつと考えられている(Ataroff 良 Schwarzkopf 1992,
Dawson　&　Bliss 1989, Delph 1990, Gehring　&　Monson 1994, Gross　&　Soule 1981,
Lovett-Doust & Lovett-Doust 1988, Nicotra 1999a)｡例えば､雌個体は成長期間の初期
に資源獲得器官への投資配分を大きくすること(Delph 1990, Korpelainen 1992, Garcl'a &
Antor 1995, Gross A Soule 1981)や光合成速度の高い個葉を生産すること(Dawson & Bliss




























(RGR, relativegrowth rate)がよくもちいられる(Grime &Humt 1975)｡一般にRGR=NAR(net
assimilation rate,単位葉面積あたりの純光合成速度) ･ LWR(leaf weight ratio,葉重比,









る(Kikuzawa 1982, 1988, 1991, Field 1983, Koike 1987, Reich el al. 1991, Seiwa &









































































葉のデジタル画像から画像解析ソフト(NIH Image I.62 for Macintosh)により葉面積を実
測した｡測定した葉面積と長さ･幅との関係式(雌:A- I.40†0.67･ (LIT), RR-o･90,





ctn2mg-](= A.oLal / DY.eat)およびシュートあたりのLWR mgmg-1(- DWleAr / (DWlea'l DYsleD))､






(relative photosynthetic photon flux density, RPPFD)を測定し推定した｡光合成有効


















































に多いが(Fig. 4-1a, i- 7.03, P- 0.0096, nested ANOVA)､個々の生殖シュートの乾燥
重量は雌個体に比べ雄個体の方が有意に軽かった(Fig. 4-lb, i: 4.72, P- 0.0307, nested
ANOVA)｡このため､ 1年生シュートあたりの生殖シュートの乾燥重量では雌･雄個体間の
違いはなかった(Fig. 4-lc, F= 0.03, P- 0.8526, nested ANOVA)｡しかしながら､雌
個体の1年生シュートあたりの生殖シュートの乾燥重量は開花期に比べ種子成熟期では
2. 5倍程度になり雌個体の生殖シュート乾燥重量における時期の差は有意であった(Fig.
4-lc, i- 21.05, P( 0.0001, one-way ANOVA).
1年生シュートあたりの栄養シュートの数は開花期(F= 21.91, P〈 0.0001, nested
ANOVA) ･種子成熟期(F = 38.64, P〈O.0001, nested ANOVA)とも､雌個体の方が雄個体に
比べ有意に多かった(Fig. 4-1a)｡個々の栄養シュートの乾燥重量は､開花期(F= 3.46, P
= 0.0640, nested ANOVA) ･種子成熟期(P= 21.48, P〈O.0001, nested ANOVA)ともに雄
個体の方が雌個体に比べ重かったが(Fig. 4-1b)､ 1年生シュートあたりの栄養シュートの
乾燥重量は､開花期(i- 13.79, P= 0.0004, nested ANOVA) ･種子成熟期(F= 4.48, P-




は雌個体が雄個体に比べ有意に軽かったのにも関わらず(Table 4-1, Fig. 4-2b)､それぞ
れの位置の栄養シュート乾燥重の総量は全ての位置で雌個体が雄個体に比べ有意に重かっ




0.1809, Rested ANOVA, Fig. 4-3a)｡しかし､栄養シュートの切除を行った1年生シュー
ト上の当年生シュートが翌春1年生シュート上に生産した生殖シュートの推定総重量は､





が(P〉 0.05, two-way ANOVA)､ 5月中旬から8月上旬にかけての増加率が栄養シュート除
去区で低い傾向があった｡このため､雌･雄個体ともに8月以降の基部直径は除去区で有




有意な差がなかった(P〉0.05, nestedANOVA)｡しかし､ SLA(F- 2.58, P-0.1167, nested
ANOVA, Fig. 4-5C)を除いて､ %N ･ LAR ･ LWRは雌個体が雄個体に比べいずれも有意に大きな
値を示した(%N, F- 33.40, P〈O.0001, LAR, F-7.54, P- 0.0093, LWR, F- 7.58, P





有意に長かった(Table 4-2, Fig. 4-6b)｡いずれの位置でも雌個体はど早い時期に栄養シ
ュートの脱落が見られ(Fig. 4-6a)､先端部･中央部では雌個体の方が有意ではないがわず
かながら尭養シュートの寿命が短かった(Table 4-2, Fig. 4-6b)｡
栄養シュートの先端部におけるRPPFDは5月に比べ7 ･ 8月になると有意に減少したが
(雌, F: 52.27, P〈 0.0001,雄: F- 69.48, P〈O.0001, repeated measure ANOVA)､
1年生シュート上の位置間で有意な葦はなかった(雌, i- 0.24, P〉 0.05,雄: F= 124.87,
P〉 0.05, repeated measure ANOVA)｡このため､雌･雄個体ともに､栄養シュートの寿命
















′Table 4･l Summary ofmiⅩed ANOVA tables for the total nu中berand totaldry
weight of vegetative shoots in-each of teminal, middle and proxlmal positions of l-
yea…ld shoots, and dry weight of indiviudal veg?tative shoots atthe tlme of seed
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Fig. 4･1. Comparisons between females (F)and males (M) in the (a) number, (b)
individualshoot weight (dry. g),and (C) totalshoot weight (dry. g) of reproductive
shootsand vegetative shootsper 1-year-old shoot atthe time of nowenngand seed
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Terminal Mjddre ProximaJ
Shoot positions
Fig･ 412･ Comparisons between Females (F) and males (M) in the (a) number, (b)
individualshoot weight (dry, g),and (C) totalshoot weight (dry, g)(meanj=SE) of
vegetative shoots at three different positions of 1-year-old shoots atthe time of seed




C R C R
Fig･ 4･3･ Totalweight of repr∝luctive shoots (dry, g) on 1-year-old shoot (mean±
SE) in the current year of shoot-removal(a)and the next year (b) in Salix
sachalinens由. Open barSand shaded bars represent control (C)and shoot-removal
treatment (R) , respecitively.
55
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Fig. 4･4. Seasonalchanges in the diameter (mean±SE) of 1-year-old shoots after
removalofthe current-year shoots in SalLr sachalinens由in 2000･ Sh∞t removalwas














Flg･ 4･5･ Comparisons in (a) leaf nitrogen contents (%). (b) leaf area ratio (cm2 mg-1), (C)
Specific leaf area (cm2 mg-1),and (d) leaf weight ratio (mg mgll) between female (F)and
males (M) in Salik sachalinens由. Mean±SEand results (PIValues) of nested ANOVA
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Terminal Middle Proximal
Shoot positions
Fig･ 4･6･ Comparisons between females (F)and males (M) in (a)the seasonal
changes inthe relative number of vegetative shoots survived from May to October.
and (b) life span of vegetative shoots (days) (mean±SE) atthe three different
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Fig･ 4･7･ Seasonalchanges in (a)the cumulative number of leaves emergedand (b)the
number of leaves attached on vegetative shoots atthree different positions of 1-yearl01d
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Fig. 4･8. Comparisons between females (F)and males (M) in (a) leaf life span
(days),and (b) leaf tumover rate (mean±SE) at the three di汀erent positions of l-















Fig･ 4･9･ Relationships between leaf orderand photosynthetic rate (ymoICO2 m~2 S-

































































ており(Lloyd and Webb 1977; Gross Land Soule,1981; Armstrong and lrvine,1989)･雄･
雌個体はそれぞれの繁殖成功を高めるためにそれぞれの繁殖コストに応じた性特有の繁殖
戦略を持つことが多くの種で知られている｡そのため､雌は雄に比べ栄養成長量が少ない
ことや(Lloyd and Webb 1977; ling and Colley 1990; Krischik and Denno 1990; Ataroff
and Schwarzkopf 1992; Cipollini and Whigham 1994)､死亡率が高いこと(Waser 1984;
Lovet卜Doust and Lovet卜Doust 1988: Allen and Aれtos 1993)が報告されている｡とこ
ろが､雌の繁殖投資量が雄よりも多く､それゆえに繁殖コストもまた雄より雌のほうが大
きいと考えられるにも関わらず､雌の栄養成長量が雄に比べて必ずしも小さくない
(villson 1986; Sakai andSharik 1988)､あるいは雄より大きくなること(Grant andMittom




れを補うために個葉の光合成速度そのものが高いこと(Dawson and Bliss 1989,1993;
Dawson and Ehleringer 1993; Gehring and Monson 1994)や､開花期に多くの資源を光合
成器官に投資することにより､果実成熟期に雄より多くの資源を得ていること(Gross and
soule 1981: Korpelainen 1992)､さらに､繁殖器官そのものが光合成を行っていること







(Herrera 1991; Carr 1991)､それは個体の生涯繁殖成功に大きく反映する｡すなわち､
個体サイズが小さく繁殖のための資源量が十分でない期間には繁殖より栄養成長を優先さ
せ､個体サイズが大きくなるに従って繁殖投資量を増加させることが生涯を通しての繁殖
成功を高めると考えられている(Silvertown and Dodd 1999)｡さらに,雌雄異株性植物に
おいては､雌は雄より多くの資源を繁殖に必要とするので繁殖開始サイズが雄よりも大き























































































































p=0.534, ANCOVA, Fig. 5-3)｡しかし､いずれの性においても幹直径の大きな個体ほど繁















れも雌雄間で有意な違いは見られなかった(Z-0.4, P-0.663, Kruskal-Wallis Test)｡
( 5 )資源獲得器官への資源配分の雌雄差とその季節変化
開花期における1年生枝上の花序および栄養シュートへの資源投資量は雌雄間で有意
に異なっていた｡開花期の花序の乾燥重量は雄の方が雌に比べ有意に重く(F-4. 9, P-0. 032,
one-way ANOYA)､逆に栄養シュートの乾燥重量は雌のほうが有意に重かった(F-17.7,
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Fig. 5･2 Dry weight of a catkin for male且ower,female皿ower and mature fruit. Mean







Fig. 5･3　Relation8hip between Stem diameter and reproductive effort for n血8 and





























Fig. 5･4 RelationBhipB between reproductive effort of l･year 8hootS and bioma88 0f
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Leaf positions on current-year Shoots
Fig. 5･S Photoさynthetic re8POnBe Of teminalleave8for male8 and femal朗(〟
Compari80nさin net photosynthe8iB between male and female leaves at three different















Fig･ 5･6　sea80nalchange8 in the mean number of vegetative and reproductive 8hootB,I
















雄に比べ繁殖開始サイズが大きいことが報告されている(Clark and Clark 1987:


























































はJugIans regJ'aやJugJans hI'ndsI'I'(Kmuth, 1906: Gleeson, 1982)､ CoryJus aveJJana
(MBller, 1875)､ Acersaccharum (Gabriel, 1968)､ AcerjaponJ'cum (.浅井, 2000)､ GrayI'a



























































雌花と雄花の開花時期を調べた｡ 1999 ･ 2000年には開花した個体からランダムに選んだそ

























Fig･ ill Male (m) and female (i)flowering sequence of protogynous and
protandrous plants of Juglans ailanthlfolia･ (a) Protogynousflowering; pistillate
phase･仲) Protogymousflowering; staminate phase･ (C) Protandrousflowering;
staminate phase･ (d) Protandrousflowering; pistillate phase.












































は全個体数の61.2% (1999年)､ 85.2% (2000年)､ 80.4% (2001年)を､濃昼では95%
(2000年)を占めていた｡雌性先熟と雄性先熟の開花個体数の比は1999年の鬼首で40 :
34､浪昼で77:70であり1:1から有意な偏りはみられなかった(X2-test, p=0･56,声0･27)
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Fig･ 6･3　Differences in the duration of female- (shaded) and male-inflorescence
(hatched) for 19 individuals (A-S) ofJuglans ailanthlfolia in Onikoube in 2000･
Single horizontalbar indicates a inflorescence.
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Fig. 6-4 Total number oftrunkB inflower for each丑owering type for each day of the 1999 - 2001flowering
8eaBOn in Oniknube, BLnd 2000flowering Bea80n in Gokibiru. ■,flowering trunks 0fmaleflowerS;









































いることを明らかにした｡ Gleeson (1982)もまたJHgJans hJ'nds)')'において両タイプが
相補的に開花･交配することを兄い出している｡このような異熟タイプ間での相補的な開
花は効率的な交配や､他殖率の増大に寄与しているものと考えられる｡前述のような
heterodichogamyはこれまでJuglans regJ'a (Delpino, 1871: Wood, 1934)､ ). hI'ndsJ')'
(Wood, 1934; Gleeson, 1982)､ /. nJ'gTa (Funk, 1970)､ ). cI'nerea (Stout, 1928)で
報告されており､クルミ属に一般的な開花様式であると思われる｡
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′Table 6･2 Number of trunks which changed
mating type from 1999 to 2001 in Juglans
ailanthlfolia. at Onikoube･ MO･ monoeFious
type; UN, unlSeXualtype; -, nOn-nOWenng Or
dead trees






































Fig. 6･5 Frequency distribution of ba8al areaL Of
trunks ofJzLGhns aihTLthlFolia ill 0nikodbe










Fig. 6･6 Mean baSalzm for ea血80weringtype of九glans ailanthif,lia in Onikoube in 2000･ Dots Show
mean values,the boxes Show ± SE values, the whiskers Show m血血unand m血um value8l





Acer jaJWnJ'cum (浅井, 2000)､ GrayI'a brandege)I(Pendleton et a1., 1988)､ mymeJaea
hI'rsula (Domee et a1., 1990)と同様の傾向を示している｡しかし､鬼首サイトの2000



























































Hermann-Perker, 1977: Brunet, 1996: Konuma and Yahara, 1997)､雄機能の実測はおこ
なわれていない｡
近年､分子マーカーを用いた手法により野外個体群における花粉親の推定が行われてい
る(C. g. Krauss and Peakall, 1998; Krauss, 1999; Streiff et all, 1999; Isagi et

































50mMのKCl､ 10nMのTrisIHCl (pH 8.3)､ 1.5mMのMgC12､ 0.4unitsのAmpliTaq Gold
(perkin-Elmer)を含む)を反応させた(95oC IOⅢin. - 94oC 20 see., 50oC 30sec. (35cycles)
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明らかにされてきた( Andersonand Sedell, 1979).特に秋の落葉は,東部落葉樹林帯を
流れる低次流域にエネルギーの大部分を供給し,北海道の落葉広葉樹は年平均300-
500g/m2の物質生産がある.低次流域に保持されるCPOMはリーチングによりDOMに
転換される(Petersen & Cummins, 1974).あるいは物理的破壊や生物的な分解作用に






















































































散分析(Analysis of covariance (ANCOVA)により検定した.また粗り夕-バッグ内に侵
入した摂食動物について､とくに個体数の多いものに関しては時間ごと場所ごとに･t検
定により比較を行った.室内の摂食実験による摂食率については1元配置の分散分析






































































































































































































































































から裏付けられる(Merilaitaand Jormalainen,2000; ⅤanAlstyne K･L etal･, 2001;
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